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األحاديث املعلولة يف التنييز والواردة يف الصحيحني
 دراسة حتليلية-د .عنار أمحد احلزيزي*
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ملخص

يروم البحث حول قضية مشكمة في الظاىر ،إذ كيف يروي مسمم أحاديث في التمييز ويب ّيين لمتييا،
ثم يروييا نفسيا في الصحيح ،وقد بمغت ىذه األحاديث خمسة فقط ،وشياركو البخياري بروايية ث ثية منييا،
وحاول البحث أن يجيب لن ىذه اإلشكالية من خ ل دراسة ىذه األحاديث الخمسة من حيث سيياقيا فيي

الصحيح ومظانييا ولمتييا والغيرض مين ذكرىيا فييو ،ووقي ذليك فيي مبحثيين :المبحيث األول حيوى حيديثين

سيياقيما مسييمم سيينداً ومتن ياً ،وشيياركو البخيياري بالثيياني منيمييا ،والمبحييث الثيياني حييوى ث ثيية أحاديييث سيياقيا

مسمم سنداً دون المتن المعمول ،وقد شاركو البخاري باثنين منيا ،وظير في البحث الصينعة الحديثيية لنيد
كل من اإلمامين ،وطريقة تعامميم م الحديث المعمول واخت فيما أحياناً في إثبات العمة أو نفييا.

Abstract
The research intented to solve the issue of a problem as it is supposed of which how
does Imam Moslem narrate the hadiths of Al-Tamyeez and how they are weak and then
narrate them in the Sahih. These hadiths were only five, and Al-Bukhari shared the
narration of three of them. The research studied to answer this problem by studying these
five hadiths in the location of the context of Sahih; its status and the purpose mentioning
in it. The research is divided into two sections: the first one contains two Hadiths narrated
by Moslem the series of narrators and the text, shared by Al-Bukhari the second of them.
The second section contained three Hadiths narrated by Moslem without the weak text,
and shared by Al-Bukhari two of them.
In the research, the craftship appeared by two Imams, and the way they deal with the
weak Hadith and the differences in the way they register the proof of weaknees or to deny it.

املكدمة:

إن االشتغال بعمم الحديث وفيم منيج العمماء في تقديم الحديث الصحيح لنا ،والتنقيب لن لمل الحديث ونقدىا ،ليو

من أشرف العموم وأىميا ،كيف ال وىو ينافح لن نبينا  ولن سنتو ويذب لنيا ،ومن أشير ىؤالء وألمميم اإلمام مسمم
الذي ألّف لنا صحيحاً أبدع فيو وبصنعتو الحديثية وترتيبو ،مقابل ذلك ألّف لنا كتاب التمييز ،الذي وقف لمى أحاديث ظاىرىا
الصحة ولكن فييا لم ً ربما ال يفطن ليا أىل التخصص.

وبين لمتيا ثم وجدناىا مروية
تم رصد بعض األمثمة التي رواىا مسمم في التمييز ّ
إن سبب فكرة البحث قامت؛ لما ّ
في الصحيح ،مما أثار حفيظتنا لنرى كم لدد ىذه األحاديث ،ولماذا رواىا مسمم في الصحيح رغم إل ليا في التمييز؟ وىل
وقعت من مسمم سيواً أو ىناك منيجية وتعمد ذكرىا في الكتابين.
* أستاذ مشارك ،جامعة العموم اإلس مية.

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع (1439 ،)1ه2018/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 152
1

Published by Arab Journals Platform, 2018

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 14 [2018], Iss. 1, Art. 13

األحاديث املعلولة يف التنييز والواردة يف الصحيحني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإلثراء البحث أكثر؛ وجدنا من الفائدة أيضاً رصد ىذه األحاديث المعمولة في التمييز ومدى حضورىا في صحيح

البخاري ،فكانت ىناك بالجممة ث ثة أحاديث شارك فييا البخاري مسمماً في روايتيا ،مقابل ذلك لم نجد حديثاً واحداً

معموالً في التمييز ورواه البخاري دون مسمم في الصحيح.
إشكالية البحث:

إذا سممنا أن كتاب التمييز ىو كتاب لمل ،فيذا يدلو إلى تساؤالت لدة حول رواية الحديث نفسو في الصحيح ،وىي:

ٔ -لماذا يروي مسمم الحديث في التمييز معموالً ثم يرويو في الصحيح؟

ٕ -كم لدد األحاديث التي رواىا مسمم في التمييز ثم كررىا في الصحيح؟
ٖ -ىل روى مسمم ىذه األحاديث سيواً أو تقصداً ،وما غرضو من ذلك؟

ٗ -ىل شارك البخاري مسمماً في روايات األحاديث المعمولة في الصحيح؟

٘ -ىل ىناك منيجية وسياق مخصوص في رواية ىذه األحاديث في الصحيح؟
أهداف البحث:

ييدف البحث إلى دراسة ىذه المسألة حول ىدف مسمم في رواية الحديث في التمييز ثم في الصحيح ،وفيم منيجية

مسمم بذلك ،وقد يؤدي إلى قراءة جديدة لصحيحي مسمم والبخاري في ضوء ذكر ىذه األحاديث المعمولة فييما.
ميهج البحث:

التمد البحث لمى االستقراء التام لألحاديث الواردة في التمييز ثم في الصحيحين ،وقد التمدت المنيج المقارن في ما

ورد في الكتب وبين الروايات ،إضافة إلى المنيج التحميمي لكل حديث ،ورصد كل معمومة تخص الحديث من المصادر األصمية.
خطة البحث:

ويتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة:

المبحث األول :ما ألمو مسمم في التمييز وساقو سنداً ومتناً في الصحيح

المبحث الثاني :ما ألمو مسمم في التمييز وساقو في الصحيح م حذف المتن أو لمتو

خاتمة.

الدراسات الشابكة وىكد املصادر واملزاجع:

ال يوجد دراسة تخص فكرة البحث أو لنوانو لمى الخصوص ،أي جمعت واستقرأت األحاديث التي رواىا مسمم في

التمييز ومن ثم رويت في الصحيحين ،وأزلم أنيا فكرة مبتكرة ،ولفتة تخصصية ق ّل من انتبو إلييا ،وانما ىناك دراسات
حول منيج اإلمامين مسمم والبخاري في صحيحييما ،إما بالعموم أو من جية معينة ،ومن ذلك وألصقيا ببحثي رسالة
دكتوراه لمباحث حذيفة الخطيب بعنوان" :منيج اإلمام مسمم في التعميل في الجام الصحيح" ،قدمت في الجامعة األردنية
لام ٕٓٔٓ ،وجاءت األطروحة بفصمين رئيسين ،األول دراسة نظرية حول منيج مسمم في التعميل في الصحيح وأقوال
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العمماء في ذلك ،بينما الفصل الثاني جاء دراسة تطبيقية وذكر فييا أنواع لمل اإلسناد والمتن في الصحيح ،وواضح من
الخطة أن مادة بحثي ورؤيتو مختمفة تماما لن غرض الباحث ،فأنا ال أبحث لن قرائن التعميل لند مسمم ال التصريحي وال
اإلشاري كما فعل الباحث ،وانما لدي مادة معمولة جاىزة لند مسمم رواىا في الصحيح ،وغرضي من ذلك :لماذا رواىا وىي
معمولة لنده؟ ،ومادة بحثي حص ار األحاديث الخمسة التي رويت في التمييز وفي الصحيح معا فقط ،والتي لم يدرسيا

الباحث في أطروحتو.

ومن جانب آخر لقد التمدت في أصل الدراسة لمى كتاب التمييز المحقق من قبل الدكتور محمد مصطفى األلظمي،
في آخر كتابو "منيج النقد لند المحدثين تاريخو ونشأتو" ،وبمغ لدد صفحات كتاب التمييز واحدةً وخمسين صفحة فقط،
وىي الطبعة الثالثة (ٓٔٗٔىئٜٜٓ-م) ،والناشر مكتبة الكوثر لمنشر.
ولقد بيَّن مسمم سبب تصنيف كتابو التمييز ،وىو إجابة لسؤال أحد ت ميذه لو بذكر األحاديث التي َي ِي ُم فييا أصحابيا،
فصارت ىذه األحاديث لند أىل العمم غمطاً.

ويقسم الكتاب إلى ث ثة أقسام :األول :المقدمة وأقسام الرواة ،والثاني :أقسام الخطأ النظرية ،والثالث دراسة تطبيقيي ي ية

لمى العمل.

وىذا الكتاب فيو نقص حسب ما ظير لي؛ ألن ىناك أحاديث معمولة نص لمييا العمماء في كتبيم وأحالوا إلى التمييز

ولكن لم أجده فيو ،مث ً كما سيأتي معنا قول ابن حجر في المثال األول من المبحث الثاني "ورواه لنو ابن ليينة بمفظ
فاقضوا ،وحكم مسمم في التمييز لميو بالوىم - "...وسيأتي الك م لمى ذلك مفص ً ،-بينما لم أجد ىذا الحديث ولمتو في
كتاب التمييز المطبوع مطمقاً.

فيذا نقص من الكتاب يدل لمى أن الكتاب لم يصمنا كام ً ،وقد أشار إلى شيء من ذلك األلظمي في مقدمة

تحقيقو لمتمييز فقال" :والمخطوطة األصمية فقد ضالت منيا الورقة األولى ،وأوراق من األخير ال نعمم قدرىا"(.)2

وم ذلك تم استقراء كتاب فتح الباري حول وجود أحاديث أخرى سقطت من التمييز ،ولم أجد إال حديثاً واحداً كما سبق.

املبحث األول
ما أعلّه مشله يف التنييز وساقه سيدًا ومتي ًا يف الصحيح
لقد خصص مسمم كتاب التمييز لذكر لمل وأخطاء بعض الرواة في لدد من األحاديث ،وم ذلك نجد أنو قد روى

بعضيا في الصحيح سنداً ومتناً دون حذف العمة ،واألصل أن مسمماً خصص الجام المسند لألحاديث الصحيحة ،وىذا

يطرح إشكاال لماذا روى مسمم ىذه األحاديث في الصحيح ،إضافة إلى ذلك أيضاً نتتب البخاري في روايتيا في الصحيح

وغرضو من ذلك ،طالما قد ألميا مسمم في التمييز.

وبعد رصد األحاديث بقراءة استقرائية تامة ،وجدنا حديثين رواىما اإلمام مسمم في التمييز وفي صحيحو معاً سنداً

ومتناً ،وقد شاركو البخاري برواية الحديث الثاني منيما.

احلديث األول :حديث بين اإلسالو على مخص:

(ٕ)

أورد مسمم في كتابو التمييز تحت باب :ما جاء في التوقي في حمل الحديث وأدائو والتحفظ من الزيادة فيو والنقصان ،

حديث ابن لمر فقال :حدثنا ابن نمير ،ثنا أبو خالد األحمر ،لن أبي مالك ،لن سعد بن لبيدة ،لن ابن لمر ،لن النبي
َ
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 ،قال"ُ :بني اإلس م لمى خمسة لمى أن يوحد اهلل ،واقامة الص ة ،وايتاء الزكاة ،وصيام رمضان ،والحج" ،فقال رجل:
الحج وصيام رمضان ،فقال" :ال ،صيام رمضان والحج" ،ىكذا سمعتو من رسول اهلل ."
لقد أورد مسمم ىذا الحديث حسب لنوان الباب؛ ليظير ما وق فيو من خطأ؛ نتيجة لدم الضبط في تحممو أو أدائو ،أو
ألنو وق فيو نقص ،وك العمتين وجدتا في ىذا المثال.
ذكر الشيادتين :شيادة
أما ما وق في ىذه الرواية من نقص ،فإن المشيور من حديث ابن لمر ُ"بني اإلس م لمى خمس" ُ

أن ال إال اهلل ،و َّ
أن محمداً رسول اهلل ،بينما اقتصر متن الحديث لمى القول "لمى أن يوحد اهلل".

وأما ما وق من خمل في ضبط الحديث ،فقد اختمفت الروايات بين تقديم الصيام لمى الحج أو العكس ،وقد صوب ابن

لمر في ىذه الرواية بتقديم الصيام لمى الحج ،بينما جاءت رواية أخرى متفق لمييا في الصحيحين تقدم الحج لمى الصيام.


سياق مسمم لمحديث في الصحيح ومناقشته:
وصدره باب بيان أركان اإلس م بنفس اإلسناد والمتن وما وق
أورد مسمم ىذا الحديث كما ورد في التمييز حرفياً،
ّ

فيو من اخت ف من تقديم وتأخير ،وال دالي إللادتو خشية اإلطالة(ٖ).

إال أن مسمماً ذكر متابعات لمحديث ،فبعضيا ورد أيضاً دون ذكر الشيادتين ،وانما بمفظ "لمى أن يعبد اهلل ويكفر ما

دونو" ،ولكن دون اخت ف ،وانما بتقديم الحج لمى الصوم ،فقال" :وحج البيت وصوم رمضان".

ولك ن بعد ىاتين الروايتين في الصحيح؛ روى مسمم متابعة أخرى لمحديث من طريق لاصم بن محمد بن زيد ابن
لبد اهلل بن لمر ،لن أبيو قال :قال رسول اهلل " :شيادة أن ال إلو إال اهلل وأن محمدا لبده ورسولو  ،"...فذكر ىنا الشيادتين،
أيضاً م تقديم الحج لمى الصوم ودون اخت ف.

ورج مسمم في آخر رواية تحت نفس الباب؛ ليروي لمحديث متابعة أخرى من طريق شيخو ابن نمير نفسو صاحب

الرواية األولى ،ولكن من طريق مختمف تماماً ،وىو لن أبيو ،قال حدثنا حنظمة ،قال سمعت لكرمة بن خالد يحدث طاوساً،

أن رج قال لعبد اهلل بن لمر" :أال تغزو؟ فقال :إني سمعت رسول اهلل  يقول" :بني اإلس م لمى خمسة :شيادة أن ال

إلو إال اهلل واقام الص ة ،وايتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت" ،ولم يذكر الشطر الثاني من الشيادة "وأن محمدا لبده
ورسولو" ،ولكن ىنا قدم الصيام لمى الحج ،إذا الحديث فيو اضطراب من جية المتن ،ولدم ضبطو كما أشار إلى ذلك
مسمم ،وم ذلك ذكره بالصحيح ،م اخت ف في طرقو ،وقد شارك مسمماً في رواية ابن نمير األولى ،أبو لوانة(ٗ) ،وأبو
نعيم(٘) ،وقال إسناده ضعيف ،والبييقي في سننو(.)ٙ

وقد أخرج أحمد شاىداً لحديث ابن لمر برواية النقص واالخت ف ،في مسند جرير بن لبد اهلل(.)ٚ

والذي يظير من صني مسمم ،أن ما وق في الحديث من اضطراب في ألفاظو يعتبره لمة غير مؤثرة ،إما من جية التقديم
والتأخير بين قولنا صوم رمضان والحج ،أو العكس ،أو من جية الشيادتين فقد رويت بالمعنى ،وال تؤثر لمى معنى الحديث.
إن النووي قد وقف لمى ما وق في الحديث من اضطراب من الوجيين ،وذكر أجوبة لدة:


ما يتعمق بالشهادة:

لم يعمق النووي لمى ما جاء في الرواية األول والثانية من لفظ "يوحد اهلل" أو "يعبد اهلل" ،وانما لمق لمى رواية ابن
نمير األخيرة التي جاء فييا شطر الشيادة ،دون تتمتيا "وأن محمدا لبده ورسولو" ،فيقول ..." :وأ َّ ِ ِ
الرَو َاية
صاره ِفي ِّ
َما ا ْقت َ
َ
 153ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع ( 1439 ،)1ه2018/و
4

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol14/iss1/13

ariri: ???????? ???????? ?? ??????? ???????? ?? ???????? The Defected Hadiths Included in Al-Tamyeez and Narrated in the two Sahihs - An Analytical S

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنار احلزيزي

ادتَْي ِن ،فَيو إِ َّما تَ ْق ِ
الرِاوي ِفي َح ْذف َّ
الربِ َعة َلمَى إِ ْح َدى َّ
َن
َّا
صير ِم ْن َّ
ادة ْاأل ْ
الشيَ َ
الشيَ َ
ُخَرى الَّتِي أَثَْبتَيَا َغْيره ِم ْن اْل ُحفَّاظ ،وِا َّما أ ْ
َُ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
َح ِد ا ْلقَ ِر َينتَْي ِن َوَد َاللَتو َلمَى ْاْل َخر ا ْل َم ْح ُذوف"(.)ٛ
ت ِّ
َي ُكون َوقَ َع ْ
َصميَا َى َك َذاَ ،وَي ُكون م ْن ا ْل َح ْذف ل ْكتفَاء بِأ َ
الرَو َاية م ْن أ ْ
الت ،وسواء تقصير من الراوي أو رويت ىكذا لمى أصميا ،ف تؤثر لمى صحة الحديث برأيو.
فالنووي يض مجرد احتما ً



ما يتعمق بتقديم الحج عمى الصيام ،أو العكس:

وصف النووي روايات مسمم من حيث التقديم والتأخير ،فقال" :وأما تقديم الحج وتأخيره ،ففي الرواية األولى والرابعة
ف اْلعمَماء ِفي إنكار ابن لمر لمَى َّ ِ َِّ
تقديم الصيام ،وفي الثانية والثالثة تقديم الحج ،ثم قال" :ثَُّم ْ
ُ ََ َ
اختَمَ َ ُ َ ُ
الرُجل الذي قَ َّد َم اْل َح َّج َم َ
َّ
ِ
َن ابن ُل َمَر َس ِم َعوُ ِم َن َّ
َلمَ ُم أََّنوُ ُي ْحتَ َم ُل أ َّ
النبِ ِّي 
ورْي ِن َو ْاألَ ْ
أن ابن ُل َم َر َرَواهُ َك َذلِ َ
ظيَُر َوالمَّوُ أ ْ
ك َك َما َوقَ َ في الط ِريقَْي ِن اْل َم ْذ ُك َ
ِ ِِ
ِ ِِ
َّوِم فَ َرَواهُ أيضاً َلمَى ا ْل َو ْجيَْي ِن ِفي َوْقتَْي ِن".
َمَّرتَْي ِن َمَّرةً بتَ ْقديم ا ْل َح ِّج َو َمَّرةً بتَ ْقديم الص ْ

ثم ينقل النووي رأي ابن الص ح الذي يرى أنو وق
ِ
ِِ
الرَو َاي َة بِاْل َم ْعَنى َوَيَرى
ان َيَرى ِّ
تَ ْقديم اْل َح ِّج فَ َكأََّنوُ َوقَ َ م َّم ْن َك َ
ك َم َ َك ْونِ ِو لَ ْم يسم نيي ابن ُل َم َر
بِالتَّ ْق ِد ِيم َوالتأخير ،لِ َذلِ َ

ىذا االضطراب بسبب رواية الحديث بالمعنى ،فيقول"َ :وأ ََّما ِرَو َايةُ
ف ِف ِ
َى ِّم ِفي ِّ
الذ ْك ِر َشائِ ٌ ِفي المِّ َس ِ
أ َّ
يو
صَّر َ
َن تأخير ْاألََّو ِل أ َِو ْاأل َ
ان فَتَ َ
ك فَِإَّنوُ ِم َن ا ْل ُم ْش ِك ِل الَِّذي لَ ْم أ ََرُى ْم َبيَُّنوهُ.
ك فَا ْفيَ ْم َذلِ َ
َل ْن َذلِ َ

لقد ضعف النووي ىذا االحتمال؛ ألن الروايتين ثبتتا في الصحيح وىما صحيحتان في المعنى ،وألن فتح ىذا الباب وىو

احتمال التقديم والتأخير في مثل ىذا؛ قدح في الرواة والروايات ،فإنو لو فتح ذلك لم يبق لنا وثيق بشيء من الروايات إال القميل(.)ٜ

خ صة ذلك أن مسمماً روى الحديث بسنده ومتنو وصدر بو الباب؛ لكونو ما وق فيو من نقص وتقديم وتأخير غير

مؤثر لمى معنى الحديث ،كما سبق بيانو ،وأجاب لنو النووي.
احلديث الثاىي" :ومل ميصّ ماء":

ذكر مسمم في التمييز باب ذكر األحاديث التي نقمت لمى الغمط في متونيا ،فقال حدثنا أحمد ابن يونس ثنا زىير ثنا

أبو إسحاق قال :سألت األسود بن يزيد لما حدثت لائشة لن ص ة رسول اهلل  ،قالت" :كان ينام أول الميل ويحيي
ماء حتى ينام"(ٓٔ).
آخره ،وان كانت لو حاجة إلى أىمو قضى حاجتو ولم يمس ً
قال مسمم مبيناً لمة الرواية" :فيذه الرواية لن أبي إسحاق خاطئة؛ وذلك أن النخعي ولبد الرحمن ابن األسود جاءا

بخ ف ما روى أبو إسحاق.

ماء" ،ولرفت العمة بمخالفة أبي إسحاق لغيره من
فالعمة ىي وىم أبي إسحاق في متن الرواية بقولو" :ولم ّ
يمس ً
الحفاظ أمثال النخعي ،إبراىيم بن يزيد ولبد الرحمن بن األسود والزىري ،الذين َرَوْوا لن لائشة أن النبي  كان يتوضأ

وضوءه لمص ة قبل أكمو ونومو إذا كان جنباً ،وقد أوردىا مسمم لقب الرواية المعمولة.

يمس ماء"؛ أحمد بن حنبل في مسنده(ٔٔ) ،وأبو داود(ٕٔ) ،والترمذي(ٖٔ)،
وقد روى رواية أبي إسحاق المعمولة بمفظ "وال ّ
وابن ماجو(ٗٔ) ،في سننيم ،والبييقي في السنن الكبرى(٘ٔ).

وقد شارك مسمماً جم ٌ من ُّ
النقاد في إل ل رواية أبي إسحاق ،فقد قال أبو داود في سننو لقب تخريجو" :حدثنا الحسن
ماء" ،قال سمعت يزيد بن ىارون يقول ىذا الحديث وىم .يعني حديث أبي إسحاق" ،ثم
ابن لمي الواسطي بغير ذكر "ال ّ
يمس ً
أخرج الصحاح بأسانيد كأسانيد مسمم الصحيحة ثم قال" :خالفيم أبو إسحاق"(.)ٔٙ

وتبعو الترمذي فقد أخرج في سننو ،لن األلمش ،ورواية لن سفيان الثوري ،لن أبي إسحاق ،لن لائشة وذكره ،ثم قال:

"وىذا قول سعيد بن المسيب وغيره وقد روى غير واحد لن األسود لن لائشة لن النبي  أنو كان يتوضأ قبل أن ينام وىذا
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أصح من حديث أبي إسحاق لن األسود وقد روى لن أبي إسحاق ىذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد ويرون أن ىذا غمط
من أبي إسحاق"(.)ٔٚ

عت ِ
ثم نقل ابن أبي حاتم لن أبيو قولو في المسألة :يقُو ُل قال أبِي :قال ُشعبةُ :قد ِ
حديث أبِي إِسحاقَّ :
النبِي
"أن ّ
سم ُ
 كان ينام جُنباِ ،
ولكِّني أتِّقيو"(.)ٔٛ
ُ ًُ

وقد أل ّل البييقي المفظة بقولو" :ألن الحفاظ طعنوا في ىذه المفظة وتوىموىا مأخوذة لن غير األسود ،وأن أبا إسحاق
ربما دلَّس فرواىا من تدليساتو ،واحتجوا لمى ذلك برواية إبراىيم النخعي ولبد الرحمن بن األسود بخ ف رواية إسحاق"(.)ٜٔ

ف ا ْل َح ِديث"(ٕٓ).
ض ْع ُ
ان بِ َما َذ َك ْرَناهُ َ
وقال النووي" :فََب َ
"ى َذا ِ
ص ِحيح"(ٕٔ).
وقال ابن الممقن في البدر المنير لن أحمد قولوَ :
َ
الحديث لَْي َس بِ َ
فالعمة إذن من وىم أبي إسحاق في الرواية ،وقد أجم النقاد لمى ذلك ،إال أن اإلسماليمي نسب الغمط لألسود وليس

ألبي إسحاق ،كما نقل لنو ابن حجر في الفتح(ٕٕ) ،وىذا محتمل ،ولكن يرده إجماع النقاد لمى أن الغمط من أبي إسحاق.


سياق الحديث في الصحيحين ومناقشته:

ماء"َّ ،إنما اقتص ار
أما الشيخان فقد رويا حديث أبي إسحاق بسنده ىذا ولكن المتن بمعناه دون التصريح بقوليا "وال ُّ
َّ
يمس ً
لمى إخراجو بمعنى يحتمل األمرين.
أولً :سياق الحديث في صحيح مسمم:

يد َل َّما َح َّدثَتْوُ َلائِ َشةُ
َس َوَد ْب َن َي ِز َ
روى مسمم في صحيحو في باب ص ة الميل بسنده لن أَبِى إِ ْس َح َ
اق قَا َلَ :سأَْل ُ
ت األ ْ
ت لَو حاجةٌ إِلَى أ ْ ِ ِ
ِ
َّ
َل ْن ص َ ِة رس ِ
ام
ول المَّ ِو  ،قَالَ ْ
ضى َح َ
َىمو قَ َ
ام أ ََّو َل المْي ِل َوُي ْحيِى آخ َرهُ ثَُّم إِ ْن َك َان ْ ُ َ َ
تَ :ك َ
َ َُ
اجتَوُ ثَُّم َيَن ُ
ان َيَن ُ
ِ
الن َد ِ
ان ِلْن َد ِّ
اغتَ َس َلَ ،وأََنا
اء َ -والَ َوالمَّ ِو َما قَالَ ِت ْ
ب َ -والَ َوالمَّ ِو َما قَاَل ْ
اء األ ََّو ِل  -قَالَ ْ
ت قَ َام  -فَأَفَ َ
ت َ -وثَ َ
فَِإ َذا َك َ
اض َلمَْيو اْل َم َ
الرج ِل لِ َّ ِ
يد َ -وِا ْن لَ ْم َي ُك ْن ُجُنًبا تَ َو َّ
الرْك َعتَْي ِن"(ٖٕ).
صمَّى َّ
َلمَ ُم َما تُِر ُ
أْ
وء َّ ُ
ضأَ ُو ُ
مص َة ثَُّم َ
ض َ
ويظير من الحديث تصويب األسود لبعض ألفاظ الحديث سمعيا سابقاً ممن روى لن لائشة ،وم ذلك تبقى داللة

الحديث واضحة في نومو  بعد قضاء حاجتو دون وضوء أو غسل ،ولكن ي حظ لمى منيج مسمم في رواية ىذا الحديث
ما يمي:
روى مسمم حديث أبي إسحاق في باب ص ة الميل ،بينما روى األحاديث التي تخص نوم الجنب بوضوء في كتاب

الحيض ،وىو حديث لائشة ولكن بمفظ" :توضأ وضوءه لمص ة قبل أن ينام" ،وكذلك روى حديث لمر بسؤالو لمنبي 

قال :يا رسول اهلل أيرقد أحدنا وىو جنب؟ قال« :نعم إذا توضأ»(ٕٗ) ،فمو كان مسمم يتبنى رواية أبي إسحاق لن األسود
ماء"؛ لرواىا في مظانيا في الباب نفسو ،ألن منيج مسمم تجمي الروايات في مكان واحد أول ما
لن لائشة "وال ُّ
يمس ً
(ٕ٘)
تذكر في مظانيا وال يوزليا أو يكررىا لمى األبوب  ،بينما جاءت ىذه الرواية في ضوء الحديث لن ص ة الميل،
واستدل مسمم فقط من الحديث أولو وىو أنو "كان ينام أول الميل ويحيي آخره" ،أما باقي الحديث ال ل قة لو بالباب ،وىذا

يدل لمى أن مسممًا روى الحديث في صحيحو برواية أبي إسحاق لن األسود ،..ليس من باب االحتجاج بيذه المفظة التي
ىو ألميا في التمييز.

وىذا يؤكد أنو يجب التعمق في سياق مسمم لمحديث في مظانو ،فقد يورد حديثاً في متنو لمة ال يحتج فييا ،ف يسوقيا

في مظانيا ،بينما قد يسوقو في الصحيح في مكان آخر؛ ل ستدالل بو في تمك المفظة غير المعمولة كما في ىذا المثال.
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ثانياً :سياق الحديث في صحيح البخاري:

روى البخاري حديث أبي إسحاق مرة واحدة في صحيحو في كتاب التيجد :باب من نام أول الميل وأحيا آخره ،بمفظ
ص َةُ َّ
النبِ ِّي 
ت َلائِ َشةَ َكْي َ
"ل ْن أَبِي إِ ْس َح َ
َس َودَ ،قا َلَ :سأَْل ُ
مختمف قمي ً لن رواية مسمم في الصحيح ،وىي َ
اقَ ،ل ِن األ ْ
ف َ
اش ِو ،فَِإ َذا أ ََّذن ا ْلمؤِّذن وثَب ،فَِإ ْن َك ِ
آخره فَيصمِّي ثَُّم يرِج إِلَى ِفر ِ
ِ
اغتَ َس َل
اجةٌ ْ
بِالمَّْي ِل؟ قَالَ ْ
ان بِو َح َ
َ َُ ُ َ َ
َ
تَ :ك َ
وم َ ُ ُ َ
َ
َْ ُ
ام أ ََّولَوُ َوَيقُ ُ
ان َيَن ُ
َوِاالَّ تَ َو َّ
ضأَ َو َخ َرَج"(.)ٕٙ
إن سياق المتن جاء من دون التراضات ،وآخر متن الحديث اختمف لن رواية مسمم ،فقد صرح أنو يغتسل بعد قضاء
حاجتو ،ولم يذكر النوم بعد ذكر قضاء الحاجة.

يرى ابن حجر أن رواية أبي إسحاق "وال يمس ماء" أصميا من ىذا الحديث ولكن اختصره أبو إسحاق بطريقة ال يفيم
ماء" ،-من حديث الباب ىذا الذي رواه لنو
من الحديث ىذا الفيم ،فقال" :وأظن أبا إسحاق اختصره -أي" :لفظ وال يمس ً
شعبة وزىير ،لكن ال يمزم من قوليا فإذا كان جنبا أفاض لميو الماء أن ال يكون توضأ قبل أن ينام كما دلت لميو األخبار
اْلخر ،فمن ثم غمطوه في ذلك"(.)ٕٚ

وي حظ أن البخاري لم يورد حديث أبي إسحاق في كتاب الغسل وىو مظانو ،فقد لنون فيو ث ثة أبواب لحديث لائشة
ولمر يظير فييا فقيو ،الباب األول :باب كينونة الجنب في البيت وروى حديث لائشة "يتوضأ وضوءه لمص ة" ،والباب
الثاني :باب نوم الجنب وروى حديث لمر السابق ،والباب الثالث :باب الجنب يتوضأ وينام وألاد فيو رواية حديث لائشة في
الوضوء قبل النوم(.)ٕٛ

أما حديث أبي إسحاق لم يذكره أبدا في ىذه األبواب الث ثة أو حتى في كتاب الغسل أو الطيارة ،وانما اكتفى بذكره
َّ

في كتاب التيجد باب :من نام أول الميل وأحيا آخره ،ومن الترجمة واضح قصده من االستدالل بالحديث ىو أولو وأنو كان
ينام أول الميل ويحيي آخره" ،بالتالي لم يحتج مطمقاً برواية أبي إسحاق ولم يأت بيا في مظانيا مطمقاً.

لقد تجاىل البخاري متن حديث أبي إسحاق في شطره الثاني بما يتعمق بنوم الجنب ،واستدل فقط بالشطر األول منو في

مظانو بما يتعمق في التيجد ،وحتى كعادتو لم يحاول التوفيق بين المتنين أو حتى اإلشارة إليو ،وىذا داللة واضحة منو لمى
أن ىذه المتن معمول ،وكأنو غير موجود في الصحيح.

صرح ابن حجر لن منيج البخاري في ذكر مثل ىذا الحديث ،فقال" :والصواب أن البخاري في الغالب يذكر الشيء
وقد َّ

مقصودا ،كما صن في حديث لروة البارقي في
كما سمعو جممة؛ لتضمنو موض الداللة المطموبة منو ،وان لم يكن باقيو
ً
شراء الشاة وأمثمة ذلك في كتابو كثيرة"(.)ٕٜ
وبيذا الحديث يكون البخاري أراد إخراج كيفية ص ة النبي  لي ً فقط ،ولم يكن باقيو مقصوداً لمى ما ذكر ابن

حجر ،ولو أراد ما بقي منو ألخرجو في مكانو أي في كتاب الغسل.

وظير من خ ل التمعن في منيج الشيخين من إيراد حديث أبي إسحاق االتفاق بينيما لمى إل ل ىذه الرواية في
شطرىا الثاني ،ولدم تبنييا ،ووردت في الصحيحين؛ من أجل االستدالل في الشطر األول من الحديث الذي يخص قيام الميل
فقط ،واتفق ك اإلمامين لمى لدم رواية الحديث في مظانو في كتاب الغسل.

وم ذلك ىناك رأي ذكره ابن حجر في توضيح انتقاد اإلسماليمي لحديث الباب لند البخاري ،فيرى ابن حجر أن
اإلسماليمي لم يقصد ىذا الحديث ،وانما لفظ "وال يمس ماء" ،ألنو يرى أن لفظ الحديث لند البخاري ال يدل لمى أنو لم يتوضأ
قبل أن ينام ،قال ابن حجر " :قال اإلسماليمي ىذا الحديث يغمط في معناه األسود ،واألخبار الجياد فييا كان إذا أراد أن ينام
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7

Published by Arab Journals Platform, 2018

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 14 [2018], Iss. 1, Art. 13

األحاديث املعلولة يف التنييز والواردة يف الصحيحني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وىو جنب توضأ ،قمت :لم ُيرد اإلسماليمي بيذا أن حديث الباب غمط ،وانما أشار إلى أن أبا إسحاق حدث بو لن األسود
بمفظ آخر غمط فيو ،والذي أنكره الحفاظ لمى أبي إسحاق في ىذا الحديث ىو ما رواه الثوري لنو بمفظ كان رسول اهلل  ينام
وىو جنب من غير أن يمس ماء"(ٖٓ).

ويبقى ىذا رأي البن حجر ،ولكن تعقيب اإلسماليمي لمى حديث أبي إسحاق دون ذكر المفظ.

املبحث الثاىي
ما أعلّه مشله يف التنييز وساقه يف الصحيح مع حذف املنت أو علته
إن فكرة ىذا المبحث ىي تتمة لممبحث السابق ،وىي رصد األحاديث التي ألميا مسمم في التمييز ثم أوردىا في الصحيح،
ولكن ىنا اختمف منيج مسمم من حيث سياق الحديث لما سبق في المبحث األول ،فيورد السند وربما المتن ولكن م تجويد
الحديث من غير لمتو ،وقد شارك البخاري مسمماً في رواية حديثين من ىذه األحاديث الث ثة بعد استقراء تام ،وربما ىذه
المقارنة تعطي نظرة منيجية في مدى توافق الشيخين أو اخت فيما في الغرض من تخريج الحديث المعمول ،وكيف يتصرفا

في وجوده بالصحيحين؟.

احلديث الثالث :حديث "وما فاتكه فاقضوا":

الص َِة ولمَْي ُكم بِالس ِ
ِ ِ
ِ
َّك َين ِة
امةَ فَ ْام ُشوا إِلَى َّ َ َ ْ
ذكر ابن حجر في سياق شرحو لحديث أبي ىريرة لن النبي " :إ َذا َسم ْعتُُم اإلقَ َ
صمُّوا َو َما فَاتَ ُك ْم فَأَتِ ُّموا" ،قال ابن حجر في الفتح" :وما فاتكم فأتموا أي أكمموا ىذا ىو الصحيح
َواْل َوقَ ِارَ ،والَ تُ ْس ِرُلوا فَ َما أ َْدَرْكتُْم فَ َ

في رواية الزىري ورواه لنو ابن ليينة بمفظ فاقضوا وحكم مسمم في التمييز لميو بالوىم في ىذه المفظة ،م أنو أخرج إسناده
في صحيحو لكن لم يسق لفظو"(ٖٔ).

وىذا الحديث لم نجده في نسختنا من كتاب التمييز ،وربما سقطت من المختِصر لو؛ ألن نسخة التمييز المطبولة

الحالية مختصرة وليست كاممة ،حسب ما ذكرنا ذلك في المقدمة.

الص ِحي ِح -أي رواية "وما
ومما يؤكد ثبوت الحديث بالتمييز ما قالو البييقي في السنن الكبرى فقال"َ :رَواهُ ُم ْسِم ٌم ِفي َّ
فاتكم فاقضوا" ،-ل ْن أَبِي ب ْك ِر ْب ِن أَبِي َشْيبةَ و َغْي ِِره ،ل ْن س ْفيان ْب ِن ليْيَنةَ ،م ْدرجا ِفيما َقْبمَو لمَى لَ ْف ِظ حِد ِ
يد،
ون َس ْب ِن َي ِز َ
يث ُي ُ
َ
ُ َ
َُ
َ
َ
َ َُ َ
ُ ًَ َ
َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاج َيقُو ُلَ :ال
ت ُم ْسم َم ْب َن اْل َحج ِ
أْ
ت أْ
َح َم َد ْب َن َسمَ َمةَ َيقُو ُلَ :سم ْع ُ
ص ِر ْب ُن ُل َم َر ،قَا َلَ :سم ْع ُ
َخَب َرَنا أَُبو َلْبد اهلل اْل َحافظُ ،أنبأ أَُبو َن ْ
ِ ِ َّ ِ (ٕٖ)
اىا َل ِن ُّ
َخطَأَ ْاب ُن ُلَيْيَنةَ ِفي َىذه الم ْفظَة" .
الزْى ِر ِّ
ضوا َما فَاتَ ُك ْم " قَا َل ُم ْسمِ ٌم :أ ْ
أْ
َلمَ ُم َىِذ ِه المَّ ْفظَةَ َرَو َ
ي َغْي ُر ْاب ِن ُلَيْيَنةَ " َوا ْق ُ
َخطَأَ ْاب ُن ُلَيْيَنةَ ِفي َىِذِه المَّ ْفظَ ِة،
ونقل أيضاً الزيمعي في نصب الراية انتقاد مسمم لرواية ابن ليينة فيقول" :قَا َل ُم ْسمٌِم :أ ْ

اىا َل ْن ُّ
ي َغْيُرهُ"(ٖٖ) .وىذا الك م ال يقولو لادة مسمم في الصحيح ،وانما األقرب إلى منيجو في التمييز؛ لكونو
الزْى ِر ِّ
ََوال أ ْ
َلمَ ُم َرَو َ
ينص لمى العمة.
يظير واضحا نسبة العمماء في رواية حديث من طريق ابن ليينة "وما فاتكم فاقضوا" لمسمم في الصحيح ،واثبات

انتقاده ليا أيضاً.


سياق مسمم لمحديث في الصحيح ومناقشته:

فقد أخرج مسمم الحديث في صحيحو بصدارة الباب ،فقالَ :ح َّدثََنا أَُبو َب ْك ِر ْب ُن أَبِى َشْيَبةَ َو َل ْمٌرو َّ
الن ِاق ُد َوُزَىْيُر ْب ُن َح ْر ٍب
ان ْب ُن ُلَيْيَنةَ َل ِن ُّ
ى َل ْن َس ِع ٍيد َل ْن أَبِى ُىَرْيَرةَ َل ِن َّ
الزْى ِر ِّ
النبِ ِّى  ،ح ....قا َلَ :و َح َّدثَنِي َح ْرَممَةُ ْب ُن َي ْحَيىَ ،والمَّ ْفظُ
قَالُوا َح َّدثََنا ُس ْفَي ُ
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ِشي ٍ
الرْح َم ِن ،أ َّ
ت
َخَبَرنِي أَُبو َسمَ َم َة ْب ُن َلْبِد َّ
َن أََبا ُىَرْيَرةََ ،ق َ
ابَ ،قا َل :أ ْ
الَ :س ِم ْع ُ
َ
ِ
صمُّواَ ،و َما فَاتَ ُك ْم
ف
م
ت
ك
ر
َد
أ
ا
م
ف
،
ة
ين
َّك
الس
م
ك
ي
م
ل
و
ون
ش
م
ت
ا
وى
ْت
أ
و
،
ن
و
ع
س
ت
ا
وى
َ ُ َ َ ْ َ ْ ُْ َ َ
تَأْتُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َْ ُ ُ

ون ُسَ ،ل ِن ْاب ِن
َخَبَرَنا ْاب ُن َو ْى ٍب ،أ ْ
لَوُ ،أ ْ
َخَبَرنِي ُي ُ
رس َ ِ
ِ ِ
يم ِت َّ
الص َ ةُ فَ َ
َُ
ول اهلل َ ،يقُو ُل« :إ َذا أُق َ
(ٖٗ)
فَأَتِ ُّموا»"  ،فاختار لفظ حرممة ،ولم يذكر متن ابن ليينة أو أشار إليو بعمة أو غيرىا.

ساق مسمم الحديث من لدة طرق كعادتو ،وكميا المفظ فييا "وما فاتكم فأتموا"؛ إال رواية قتيبة ابن سعيد جاء لفظيا

َ ِّ
ت ،وا ْق ِ
ك".
ض َما َسَبقَ َ
"صل َما أ َْد َرْك َ َ
قال النووي"َ :وقَ ْولُوُ َ و َما فَاتَ ُك ْم فَأَتِ ُّموا َى َك َذا َذ َك َرهُ ُم ْسمِ ٌم ِفي أَ ْكثَِر ِرَو َاياتِ ِو َوِفي رواية واقض ما سبقك"(ٖ٘).
والذي يظير من صني مسمم بعد أن ثبت تعميمو لرواية ابن ليينة في لفظة من الحديث قد خالف فييا الثقات ،أنو
أوالً ذكر رواية ابن ليينة في ذكر أسانيده وطرق الحديث كعادتو ،بينما لم يذكر لفظ ابن ليينة مطمقاً ،واختار لفظاً آخر،

فأصل الحديث صحيح لول لميو من خ ل كثرة الروايات التي ساقيا من غير طريق ابن ليينة ،وذكر سند ابن ليينة
فقط دون متنو المعمول ،لكونو يعده خطأ ولمة.
ال شك أن البخاري يتفق م مسمم في تعميل رواية "فاقضوا"؛ ألنو لم يأت بيا مطمقاً في الصحيح ،واكتفى برواية "فأتموا"

وكررىا لدة مرات في صحيحو(.)ٖٙ

ويؤكد ابن حجر أن رواية الجميور ىي األرجح بمفظ "فأتموا" ،ولكن ينبو لمى سند آخر أورده مسمم في الصحيح دون

ذكر متنو ،الذي جاء بمفظ "فاقضوا" ،فقال" :فرواية الجميور فأتموا ووق لمعاوية ابن ىشام لن سفيان فاقضوا ،كذا ذكره ابن
أبي شيبة لنو وأخرج مسمم إسناده في صحيحو لن ابن أبي شيبة فمم يسق لفظو أيضاً - ...ثم يقول :-والحاصل أن أكثر
الروايات ورد بمفظ فأتموا وأقميا بمفظ فاقضوا"(.)ٖٚ

وم ذلك يحاول ابن حجر الجم بين الروايتين رغم أن مخرجيما واحد ،فيقول" :لكن إذا كان مخرج الحديث واحداً،

واختمف في لفظ منو وأمكن رد االخت ف إلى معنى واحد كان أولى ،وىنا كذلك؛ ألن القضاء وان كان يطمق لمى الفائت
غالباً لكنو يطمق لمى األداء أيضاً.)ٖٛ("...

ابن ليينة جمالةٌ ،وبين
بينما رفض الزيمعي التقارب بين المفظتين ،والتبر لكل منيما معنى مختمف ،فقال" :فقد تاب َ
المفظين بون من جية االستدالل .)ٖٜ("...

والجدير بالذكر فإن الدارقطني ذكر الحديث في لممو ،ولكنو لم يعمق لمى لفظة "فاقضوا" ،بالرغم من سياق الحديث

بيذه المفظة ،وانما ذكر االخت ف لن أصحاب ابن سيرين في رف الحديث ووقفو لمى أبي ىريرة ،فقال" :اختمف في رفعو
لن ابن سيرين"(ٓٗ).

احلديث الزابع :ميكات أهل العزاق:

قال اإلمام مسمم في التمييز تحت باب" ذكر حديث منقول لمى الخطأ في اإلسناد والمتن" ،ثم قال" :ثنا إسحاق ،أن

لبد الرزاق قال :سمعت مالكا يقول" :وقت رسول اهلل  ألىل العراق قرناً ،فقمت :من حدثك ىذا يا أبا لبد اهلل؟ قال :أخبرنيو

ناف لن ابن لمر ،فحدثت بو معمر فقال :قد رأيت أيوب دار مرة إلى قرن فأحرم منيا" .ثم ذكر من قول لبد الرزاق" :وأخبرني
بعض أىل المدينة أن مالكاً بأخرة محاه من كتابو"(ٔٗ).

إن معالجة مسمم ليذا الحديث في التمييز يظير من جانبين :األول في ما وق من تحريف بتحديد قرن كتوقيت إحرام

ألىل العراق ،وانما ىي لنجد ،والجانب اْلخر نفي ذكر أىل العراق أص ً في الروايات الصحيحة ،حيث لم يثبت منيا شيء
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مرفولاً إلى النبي .
العمة األولى :خطأ إضافة قرن ألهل العراق :وقد نسب اإلمام مسمم الخطأ في ىذه الرواية إلى لبد الرزاق ،وأنو وىم فيو،

وىذه الرواية مرسمة ،حيث يروي مالك مباشرة لن النبي  ،إال أن مسمماً سرد الروايات بأسانيدىا من طريق مالك لن
ناف لن ابن لمر ،والتي تبين خطأ رواية لبد الرزاق المرسمة ،والخطأ تحديداً في قول مالك ،وقت رسول اهلل  ألىل
العراق قرناً ،فنقل مسمم الروايات التي تثبت أن رسول اهلل  وقت ألىل نجد قرناً ،وليس ألىل العراق ،بل لم تذكر

الرواية الصحيحة التي ساقيا أىل العراق ،ويؤكد مسمم أن لبد الرزاق لم يحفظ ،ولكنو نبو إلى احتمال أن يكون الخطأ
ان حفظ -أي لبد الرزاقَ -فمَ َع َّل لِ َسان َمالك سبق لِ َسانو".
من مالك ،فقال" :وان َك َ
ثم يقول" :والص ِ
َّحيح اْل َم ْحفُوظ من تَ ْوِقيت َر ُسول اهلل  يكون َذلِك َما حفظ َلن َن ِاف َ ،لن ْابن لمر أَن َّ
النبِي َ وقت
َ
يحتَمل التَّ َو ُّىم لمى َمالك"(ٕٗ) .ويقصد أن الوىم وق من ت ميذ مالك وليس منو.
عراق َى َذا َما َال ْ
قرنا ألىل ا ْل َ

العمة الثانية :نفي زيادة "ألهل العراق ذات عرق" لرواية الرفع :وقد صرح مسمم بيذه العمة ،لندما قال"َ :وقد روى لبيد اهلل
ِ
عراق َذات لرقَ ،وذكر أَْلفَاظ كل رجل من َى ُؤَال ِء المسمين بعد أَن َبين
َك َما ذكرَنا من قبل َلن َناف َلن ْابن لمر حد ألىل اْل َ
اىا من قبل أَن َّ ِ
عراق
أَن ِرَو َاية لبد الزراقَ ،لن َمالك خطأ غير َم ْحفُوظ ،فَأَما األحاديث الَّتِي َذكرَن َ
النبي َ وقت ألىل اْل َ
َذات لرق َفمَْيس ِم ْنيا و ِ
احد يثبت"(ٖٗ).
َ َ َ

من الواضح نص اإلمام مسمم بعدم ثبوت إضافة "وقت ألىل العراق ذات لرق" مرفولة إلى النبي  مطمقاً ،وانما
ثبتت لن لمر كما لند البخاري دون مسمم "ل ِن ْاب ِن لمر ،قَا َل :لَ َّما فُتِح َى َذ ِ ِ
صَر ِ
ان أَتَ ْوا ُل َمَر ،فَقَالُواَ :يا أ َِم َير
َ
َ
ان الم ْ
َُ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ين" ،إِ َّن َر ُسو َل المَّ ِو َ ح َّد ألىل َن ْجٍد قَْرًنا»َ ،و ُى َو َج ْوٌر َل ْن طَريقَناَ ،وِانا إ ْن أََرْدَنا قَْرًنا َشق َلمَْيَنا ،قَا َل :فَ ْانظُُروا َح ْذ َو َىا
الم ْؤِمن َ
ُ
(ٗٗ)
ِ
ِ
ٍ
َّ
ِ
ات ل ْرق" .
ِم ْن طَريق ُك ْم ،فَ َحد لَيُ ْم َذ َ
وفي سياق نقد ىذه الرواية يشير مسمم أيضاً لنقد حديث ابن جريج ،الذي ذكر فييا لفظة توقيت أىل العراق ،فيقول:
"وذلك أن ابن جريج قال في حديث أبي الزبير لن جابر" ،بل ينتقد مسمم شواىد حديث جابر؛ كحديث المعافى بن لمران
لن أفمح لن القاسم لن لائشة ،وقال ليس بمستفيض(٘ٗ).



سياق مسمم لمحديث في الصحيح ومناقشته:

ىذه الرواية لن ابن جريج ىي محل الشاىد ىنا ،فإن ىذا الحديث نفسو قد رواه مسمم في الصحيح بسنده لن ْاب ُن ُجَ ْري ٍج،
ِ
َخَبَرنِي أَُبو ُّ
َح َسُبوُ َرفَ َ إِلَى َّ
الُ « :ميَ ُّل
النبِ ِّي  -فَقَ َ
أْ
ت -أ ْ
الزَبْي ِر ،أََّنوُ َس ِم َ َجابَِر ْب َن َلْبِد اهلل ُ ،ي ْسأَ ُل َل ِن اْل ُميَ ِّل فَقَا َلَ :س ِم ْع ُ
َى ِل اْلمِدين ِة ِمن ِذي اْلحمَْيفَ ِة ،و َّ
ق ِم ْن َذ ِ
ات ِل ْر ٍ
َى ِل اْل ِعَار ِ
َى ِل
الط ِر ُ
َى ِل َن ْجٍد ِم ْن قَْرٍنَ ،و ُميَ ُّل أ ْ
قَ ،وُميَ ُّل أ ْ
يق ْاْل َخُر اْل ُج ْحفَةَُ ،و ُميَ ُّل أ ْ
أْ َ َ ْ
ُ
َ
ا ْلَي َم ِن ِم ْن َيمَ ْممَ َم»(.)ٗٙ
ويشير النووي إلى ترتيب األحاديث التي جاءت في ىذا الباب في الصحيح ،وىي ث ثة :حديث ابن لباس ،ولمر،
وجابر ،فيقول" :ذكر مسمم في الباب ث ثة أحاديث :حديث ابن لباس أكمميا ،ألنو صرح فيو بنقمو المواقيت األربعة من رسول
اهلل  ،فميذا ذكره مسمم في أول الباب ،ثم حديث ابن لمر ألنو لم يحفظ ميقات أىل اليمن بل بمغو ب غاً ،ثم حديث جابر؛
ألن أبا الزبير قال :أحسب جاب اًر رفعو ،وىذا ال يقتضي ثبوتو مرفولاً"(.)ٗٚ

إن مدار حديث جابر لمى ابن جريج لند مسمم ،وقد رواه من طريقين لنو ،وجاء حديث جابر في نياية الباب ،بعد أن

ذكر حديث ابن لباس ولمر في مواقيت الحج والعمرة ،ولكن الطريق األول قال" :أُراه يعني النبي  "دون ذكر المتن ،بينما
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الطريق الثاني صريحة بالشك في رفعو كما سبق ،م ذكر المتن كام  ،وقد يكون ىذا إشارة من مسمم إلى أن ىذه المفظة
غير مرفولة؛ ألمرين :األول :أن في الحديث شكاً في رفعو فقصد وقفيا لمى جابر؛ بل يعد النووي أن ىذا الرف ال يحتج فيو،

والثاني :أن الشواىد التي سبقت حديث جابر ليس فييا ذكر أىل العراق ،فساقيا مسمم؛ ليبين لمة رواية ابن جريج ،ومخالفتيا
لألحاديث األخرى ،وىذا المنيج نص لميو في مقدمتو.

َخَبَرنِي أَُبو ُّ
ال:
الزَبْي ِر أََّنوُ َس ِم َ َجابَِر ْب َن َلْبِد المَّ ِو َي ْسأَ ُل َل ِن اْل ُميَ ِّل فَ َق َ
قال النووي معقبا لمى الطريق األولىَ " :ق ْولُوُ "أ ْ
ال :أَُراهُ َي ْعنِي َّ
النبِ َّي  ."معنى ىذا الك م أن أبا الزبير قال سمعت جاب ًار ثم انتيى ،أي وقف لن رف
َس ِم ْعتُوُ ثَُّم ْانتَيَىَ ،فقَ َ

الحديث إلى النبي  ،وقال :أُراه بضم اليمزة أي أظنو رف الحديث ،فقال :أراه يعني النبي  كما قال في الرواية األخرى:

أحسبو رف إلى النبي  ،وقولو أحسبو ،رف ٌ ال يحتج بيذا الحديث مرفولاً لكونو لم يجزم برفعو ،قولو في حديث جابر "وميل
أىل العراق من ذات لرق" ىذا صريح في كونو ميقات أىل العراق ،لكن ليس رف الحديث ثابتا كما سبق"(.)ٗٛ
فبناء لمى ك م النووي؛ فإن مسمماً لم يعد الحديث مرفولاً لمشك في رفعو ،وىذا يعني أنو ال يتبناه في الصحيح ،وانما

ذكره لبيان لمتو وىي الشك في الرف أو الوقف.

ابن خزيمة في صحيحو ،قائ ً" :قد روي في ذات لرق أنو ميقات أىل العراق أخبار غير ابن
وقد ّ
ألل الحديث –أيضًاُ -
جريح ال يثبت لند أىل الحديث شيء منيا"(.)ٜٗ
وأل ّل الدارقطني حديث ابن لمر فقال" :لم يتاب لبد الرزاق لمى ىذا القول ،وخالفو أصحاب مالك رووه لن ناف لن
ابن لمر ،ولم يذكروا فيو ميقات أىل العراق لن النبي  .)٘ٓ("ونقل ابن حجر لن ابن المنذر قولو " :لم نجد في ذات لرق
حديثاً ثابتا"(ٔ٘).

ومما يؤكد لمة رف ىذه المفظة ما رواه البخاري نفسو في الصحيح بسنده لن ابن لمر لندما ذكر مواقيت اإلحرام فقال
َن َّ
ابن لمر" َوَبمَ َغنِي أ َّ
اق َي ْو َمئٍِذ".
اق ،فَقَا َل :لَ ْم َي ُك ْن ِل َر ٌ
النبِ َّي  قا َل"َ :وألىل ا ْلَي َم ِن َيمَ ْممَ ُم َوُذ ِك َر ا ْل ِع َر ُ
فالعراق يومئذ لم يصميا الفتوحات اإلس مية ،وانما في زمن لمر ،ولذلك يض البييقي احتماالً أن جاب اًر سم لمر

يقول ذلك في ميل أىل العراق(ٕ٘) ،ولمق في موض آخر" :ذىب إلى ىذا طاوس وجابر بن زيد ومحمد بن سيرين ،أن النبي

ت بعده ،واختاره الشافعي"(ٖ٘).
 لم ُيوقّتو إنما ُوقّ َ
وم ذلك فإن النووي رغم تأييده لضعف الحديث كما ذكر الدار قطني-حسب ك مو -فإنو يرفض تعميمو كما قال" :أما

قول الدار قطني :إنو حديث ضعيف ،ألن الع ارق لم تكن فتحت في زمن النبي  ،فك مو في تضعيفو صحيح ،ودليمو ما
ذكرتو ،وأما استداللو لضعفو بعدم فتح العراق ففاسد؛ ألنو ال يمتن أن يخبر بو؛ النبي  بو لعممو بأنو سيفتح ويكون ذلك من
معجزات النبي .)٘ٗ("

أما ابن حجر فقد أخرج في فتح الباري الشواىد والمتابعات لمحديث وأورد ك م الفقياء واألئمة في توقيت ذات لرق ،ثم

قال" :وىذا يدل لمى أن لمحديث أص ً ،فمع ّل من قال لنو غير منصوص لم يبمغو ورأى ضعف الحديث بالتبار أن كل
طريق ال يخمو من مقال ... ،لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا ،وأما إل ل من ألمو بأن الع ارق لم تكن فتحت
يومئذ ،فقال ابن لبد البر :ىي غفمة؛ ألن النبي  وقت المواقيت ألىل النواحي قبل الفتوح ،لكنو لمم أنيا ستفتح ف فرق في
ذلك بين الشام والعراق"(٘٘).

خ صة القول :إن توافق العمماء لمى لمة لفظة "وذات لرق ألىل العراق" ،ىو ما نص لميو مسمم في التمييز ،وأوردىا

في الصحيح من باب النقد والتعميل كما نص لمى ذلك النووي ،وأنيا ال تعد مرفولة.
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ِ َّ
َن يأْتِى مو ِ
ال
ضٌ َ
وقد يستأنس بذلك بما نص لميو مسمم في مقدمتو لمصحيح حول إيراده لمحديث المعمول فيو" :إال أ ْ َ َ َ ْ
ٍ ِ ِ َّ ٍ
يث ِف ِ
يو ل ْن تَرَد ِاد ح ِد ٍ
ِِ
ك"(.)٘ٙ
ون ُىَنا َ
ادةُ َم ْعًنى أ َْو إِ ْسَن ٌ
يو ِزَي َ
َ
اد َيقَ ُ إِلَى َج ْن ِب إِ ْسَناد لعمة تَ ُك ُ
ُي ْستَ ْغَنى ف َ ْ
ِ
ِ
اض ِم َن اْل ِكتَ ِ
َخَب ِار اْل ُم َعمَّمَ ِة،
اب ِلْن َد ِذ ْك ِر ْاأل ْ
ويقول أيضاً في مقدمتو"َ :و َسَن ِز ُ
يد ،إِ ْن َش َ
اء اهللُ تَ َعالَى َش ْرًحا َوأيضاً ًحا في َم َو َ
ِ َّ ِ ِ
ِ
يق بِيا َّ
الش ْرُح َو ْاأليضاً ُح"(.)٘ٚ
إِ َذا أَتَْيَنا َلمَْييَا في ْاأل ََماك ِن التي َيم ُ َ
احلديث اخلامص :حديث الكشامة(:)٘ٛ
لقد روى مسمم حديث القسامة من طريق سعيد بن لبيد في التمييز ،ثم رواه ىو والبخاري في الصحيحين ،وىذا يطرح
سؤاالً كيف روى كل من الشيخين الحديث في كتابييما ولماذا؟.
أولً :سياق الحديث في التمييز:
أخرج مسمم في التمييز حديث سعيد بن لبيد في باب :الحديث الذي نقل لمى الوىم في متنو ولم يحفظ ،قال" :حدثنا
ابن نمير ،ثنا أبي ثنا سعيد بن لبيد ثنا بشير بن يسار األنصاري لن سيل بن أبي حثمة َّأنو أخبره أن نف اًر منيم انطمقوا

إلى خيبر ،فتفرقوا فييا ،فوجدوا أحدىم قتي ً ،فقالوا لمذين وجدوه لندىم :قتمتم صاحبنا ،قالوا :ما قتمنا وال لممنا ،فانطمقوا إلى

نبي اهلل  ،فقالوا :يا رسول اهلل أتينا خيبر ،فتفرقنا فييا فوجدنا أحدنا قتي ً ،فقمنا لمذين وجدناه لندىم :قتمتم صاحبنا ،قالوا:

ما قتمنا وال لممنا ،قال :تجيئون بالبينة لمى الذين تدلون لمييم؟ ،قالوا :ما لنا ببينة ،قال :فيحمفون لكم ،قالوا :ال نقبل
أيمان ييود ،فكره رسول اهلل  أن يطل دمو ففداه رسول اهلل  مائة من إبل الصدقة"(.)ٜ٘
ثم ذكر أن الخطأ من سعيد بن لبيد ،قال مسمم" :ىذا خبر لم يحفظو سعيد بن لبيد لمى صحتو ،ودخمو الوىم حتى أغفل

موض حكم رسول اهلل  لمى جيتو ،وذلك أن في الخبر حكم النبي  بالقسامة ،أن يحمف المدلون خمسين يميناً ويستحقون

قاتميم ،فأبوا أن يحمفوا ،فقال النبي  :تبرئكم ييود بخمسين يميناً ،فمم يقبموا أيمانيم ،فعند ذلك ألطى النبي  لقمو"(ٓ.)ٙ

وقد ّبين مسمم أن أصل الحديث صحيح ،لكن الخطأ ىنا من سعيد ،ثم وضح أن الحكم الصادر لن النبي  ىو القسامة

لمى المدلين ،ولفظ "تجيئون بالبينة" لمى المدلين بدل القسامة ىو الخطأ الواق في رواية سعيد.

ثم ذكر األسانيد من طريق يحيى بن سعيد المحفوظة التي ال تحمل "تجيئون بالبينة" ،وفييا ذكر القسامة لمى المدلين،
ثم قال" :فقد ذكرنا جممة من أخبار أىل القسامة في الدم لن رسول اهلل  ،وكميا مذكور فييا سؤال النبي  إياىم قسامة
خمسين يميناً ،وليس في شيء من أخبارىم أن النبي  سأليم البينة ،إال ما ذكر سعيد بن لبيد في خبره ،وترك سعيد القسامة
في الخبر فمم يذكره"(ٔ.)ٙ

ويرى مسمم أن ىذه األخبار الصحيحة تواطأت بخ ف رواية سعيد ،وقد رجح رواية يحيى لمى رواية سعيد ألنو أحفظ
منو ،فقال" :وغير مشكل لمى من لقل التمييز من الحفاظ من نقمة األخبار ومن ليس كمثميم أن يحيى بن سعيد أحفظ من
سعيد بن لبيد وأرف منو شأنا في طريق العمم وأسبابو"(ٕ.)ٙ
وخطأ سعيد واضح أنو استبدل القسامة بإتيان البينة ،فالروايات األخرى جاءت بطمب قسامة خمسين يميناً ،ويعد

ىذا الحديث لند العمماء أصل في إثبات حكم القسامة التي كانت في الجاىمية ،وأثبتيا ىذا الحديث في اإلس م ،رغم أنو
أنكرىا بعض العمماء(ٖ.)ٙ
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ثانياً :سياق الحديث في الصحيحين:

لقد ورد الحديث من رواية سعيد بن لبيد في الصحيحين ،إال أن وروده لند مسمم يختمف لن البخاري من حيث السياق

ومن حيث االحتجاج ،كما يأتي:
ٔ) سياق مسمم لمحديث في صحيحه :روى مسمم حديث سعيد بن لبيد ضمن روايات حديث القسامة ،فقد روى أوالً الحديث
(ٗ)ٙ
ث،
"ح َّدثََنا قُتَْيَبةُ ْب ُن َس ِع ٍيدَ ،ح َّدثََنا لَْي ٌ
من طريق يحيى بن سعيد األنصاري بتمام المفظ الصحيح في باب القسامة  ،قالَ :
يج
ت قَا َلَ ،-و َل ْن َرِاف ِ ْب ِن َخ ِد ٍ
َل ْن َي ْحَيى َ -و ُى َو ْاب ُن َس ِع ٍيدَ ،-ل ْن ُب َشْي ِر ْب ِن َي َس ٍارَ ،ل ْن َس ْي ِل ْب ِن أَبِى َحثْ َمةَ -قَا َل َي ْحَيى َو َح ِسْب ُ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
أََّنيما قَاالََ :خرج ل ْب ُد المَّ ِو ْبن سي ِل ْب ِن َزْي ٍد ...فَ َذ َكروا لِرس ِ َّ ِ
ين
ََ َ
ون َخ ْمس َ
ول المو َ م ْقتَ َل َل ْبد المو ْب ِن َس ْي ٍل فَقَا َل لَيُ ْم" :أَتَ ْحمفُ َ
ُ َُ
ُ َْ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ِ
ف
ين َيم ًينا" ،قَالُواَ :و َك ْي َ
ف َولَ ْم َن ْشيَ ْد قَا َل" :فَتُْب ِرُئ ُك ْم َييُ ُ
ف َن ْحم ُ
صاحَب ُك ْم" ،أ َْو "قَاتمَ ُك ْم" ،قَالُواَ :و َك ْي َ
ود ب َخ ْمس َ
َيم ًينا فَتَ ْستَحق َ
ون َ
َلطَى َل ْقمَوُ".
ان قَ ْوٍم ُكفَّ ٍار؟ َفمَ َّما َأرَى َذلِ َ
ك َر ُسو ُل المَّ ِو  أ ْ
َن ْقَب ُل أ َْي َم َ
وواضح في الحديث ذكر القسامة لمى المدلين دون ذكر البينة مطمقًا ،وىذا أول حديث في الباب ،ثم ذكر أحاديث أخرى

لن يحيى بن سعيد ،من طرق لدة منيا طريق الميث ،وحماد بن زيد ،وبشر بن المفضل ،ولبد الوىاب الثقفي ،وسميمان ابن
ب ل كميم رووا الحديث بالقسامة لمى خ ف ما روى سعيد بن لبيد.

ورواية سعيد بن لبيد أخرجيا مسمم بعد ذكر الروايات الصحيحة ،حيث قالَ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َلْبِد المَّ ِو ْب ِن ُن َمْي ٍرَ ،ح َّدثََنا
ٍ
ِ
َخَبَرهُ أ َّ
َن َنفًَار ِمْنيُُم ْانطَمَقُوا
ص ِار ُّ
ص ِار ِّ
ى أََّنوُ أ ْ
أَبِيَ ،ح َّدثََنا َس ِع ُ
ىَ ،ل ْن َس ْيل ْب ِن أَبِى َحثْ َمةَ األَْن َ
يد ْب ُن ُلَبْيدَ ،ح َّدثََنا ُب َشْيُر ْب ُن َي َس ٍار األَْن َ
يث وقَا َل ِف ِ
إِلَى َخْيبر فَتَفََّرقُوا ِفييا فَوج ُدوا أَح َد ُىم قتي ً .وس َ ِ
َن ُيْب ِط َل َد َموُ فَفَداه ِم َائةً ِم ْن إِبِ ِل
يو فَ َك ِرهَ َر ُسو ُل المَّ ِو  أ ْ
َ ََ
ََ
َ ْ
ََ
اق اْل َحد َ َ
ِ (٘)ٙ
الص َدقَة" .
َّ
ي حظ أن مسمماً لم يرو متن حديث سعيد ،واكتفى بقولو وساق الحديث ،وذكر البييقي لقب تخريج الرواية المعمولة أن

مسممًا أخرجو دون سياقة متنو؛ لمخالفتو رواية يحيى بن سعيد( ،)ٙٙوم ذلك فإن مسممًا استدل بيذه الرواية بأن النبي  قد

دف ديتو من إبل الصدقة؛ ألنو وق فييا اخت ف بين الروايات ،بين أن يكون النبي  دف ديتو منو ،أو من إبل الصدقة ،أو

من المدلى لمييم.

وليؤكد مسمم أن ىذا الحديث صحيح المتن وأن القسامة لمى المدلين ىي الراجحة لمى غيرىا أخرج لمحديث متابعات
وشواىد ُنص فييا لمى إثبات القسامة ،منيا حديث محمد ْب ِن ِشي ٍ
ان ْب ُن َي َس ٍار
َخَبَرنِى أَُبو َسمَ َمةَ ْب ُن َلْبِد َّ
اب قال :أ ْ
الرْح َم ِن َو ُسمَْي َم ُ
َ
ِ
َّ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
َص َح ِ
ونةَ َزْوِج َّ
ص ِار أ َّ
امةَ َلمَى َما
َن َر ُس َ
َم ْولَى َمْي ُم َ
النبِ ِّى َ ل ْن َرُج ٍل م ْن أ ْ
اب َر ُسول المو  م َن األَْن َ
ول المو " :أَقََّر ا ْلقَ َس َ
ِ ِ ِ ()ٙٚ
ت َلمَْي ِو ِفى ا ْل َجاىميَّة" .
َك َان ْ

إذا جاء سياق رواية سعيد بن لبيد بعد ذكر الروايات الصحيحة برأيو ،ثم ذكر رواية سعيد المعمولة ،واكتفى بذكر

السند دون المتن إال ما احتاجو منو وليس معموال ،فمنيج مسمم ىنا قدم حديث الثقات األثبات في صحيحو ثم من دونيم،

وان كان في بعض الروايات لمةً فإنو يؤخرىا ويشير إلى ما فييا وكثي اًر ما يحذف موض العمة(.)ٙٛ
ٕ)

سياق الحديث في صحيح البخاري :روى البخاري حديث سعيد بن لبيد بطمب البينة -الذي ألمو مسمم في التمييز-

في صحيحو في كتاب الديات ،فرواه البخاري في باب القسامة( ،)ٜٙولكنو بدأ الباب بأحاديث معمقة تثبت البينة ،فقال:
(ٓ)ٚ

"وقال األشعث بن قيس :قال النبي « :شاىداك أو يمينو»

وقال ابن أبي مميكة« :لم يقد بيا معاوية» وكتب لمر بن

لبد العزيز ،إلى لدي بن أرطاة ،وكان أمره لمى البصرة ،في قتيل وجد لند بيت من بيوت السمانين« :إن وجد أصحابو
بينة ،واال ف تظمم الناس ،فإن ىذا ال يقضى فيو إلى يوم القيامة».
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األحاديث املعلولة يف التنييز والواردة يف الصحيحني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم أخرج حديث سعيد بن لبيد كأصل في الباب ،وفي سياقو قال ليم النبي « :تأتون بالبينة لمى من قتمو» قالوا :ما
لنا بينة ،قال« :فيحمفون» قالوا :ال نرضى بأيمان الييود ،فكره رسول اهلل  أن يبطل دمو ،ففداه مائة من إبل الصدقة.
ويرى ابن حجر أن البخاري أتى بحديث األشعث المعمق -وقد رواه في الصحيح موصوالً في أكثر من موض  -أول

الباب؛ ليرجح حديث سعيد بن لبيد وىذا نص ك مو في الفتح" :وأشار المصنف بذكره ىنا إلى ترجيح رواية سعيد بن لبيد
في حديث الباب أن الذي يبدأ في يمين القسامة المدلى لمييم كما سيأتي البحث فيو"(ٔ .)ٚوفي ك م ابن حجر نظر؛ ألن

الظاىر من تصرف البخاري ىو نفي إثبات القسامة وانما فقط البينة ،وليس الغرض من يبدأ في القسامة؛ ولذلك صنف النووي
البخاري ممن ال يحتج بالقسامة ،فقال" :وروي لن جمالة إبطال القسامة وأنو ال حكم ليا وال لمل بيا وممن قال بيذا :سالم

ابن لبد اهلل ،وسميمان بن يسار ،والحكم بن ليينة ،وقتادة ،وأبو ق بة ،ومسمم بن خالد ،وابن لمية ،والبخاري وغيرىم"(ٕ.)ٚ

خرج ابن حجر روايات مسمم في الفتح مشي اًر إلى مواض اخت ف األلفاظ في روايات الحفاظ ،بما ال يضر الرواية ،ثم
وقد َّ

ذكر ىذا الموض المعمول لند مسمم في التمييز ،وقد رواه البخاري في الصحيح ،ويحاول ابن حجر الخروج من تعميل مسمم
لرواية سعيد ،ليقف لند رواية يحيى بن سعيد التي لم يق فييا طمب البينة ،مقابل رواية سعيد بن لبيد التي لم تعرض األيمان

لمى المدلين أوالً ،وذلك بالجم بينيما ،فيقول ابن حجر" :وطريق الجم أن يقال حفظ أحدىم ما لم يحفظ اْلخر فيحمل لمى

أنو طمب البينة أوالً فمم تكن ليم بينة فعرض لمييم األيمان فأمتنعوا فعرض لمييم تحميف المدلى لمييم فأبوا"(ٖ.)ٚ

وىم؛ ألنو  قد لمم أن خيبر
ويرد ابن حجر لمى تعميل مسمم لرواية البينة ،فيقول" :وأما قول بعضيم إن ذكر البينة ٌ
حينئذ لم يكن بيا أحد من المسممين ،فدلوى نفي العمم مردودة ،فإنو وان سمم أنو لم يسكن م الييود فييا أحد من المسممين
لكن في نفس القصة أن جمالة من المسممين خرجوا يمتارون تمرا ،فيجوز أن تكون طائفة أخرى خرجوا لمثل ذلك وان لم

يكن في األمر نفسو"(ٗ.)ٚ

ويستدل ابن حجر لمى إثبات البينة والجم الذي ذكره ،بشاىد أخرجو النسائي من طريق لبد اهلل بن األخنس ،لن

لمرو بن شعيب ،لن أبيو ،لن جده ،أن ابن محيصة األصغر أصبح قتي ً لمى أبواب خيبر ،فقال رسول اهلل " :أقم
شاىدين لمى من قتمو ادفعو إليك برمتو ،قال :يا رسول اهللَّ :أنى أصيب شاىدين؟ وانما أصبح قتي ً لمى أبوابيم؟ ،قال:

فتحمف خمسين قسامة ،قال :فكيف أحمف لمى ما ال ألمم ،قال :تستحمف خمسين منيم ،قال :كيف وىم ييود؟"(٘.)ٚ
ثم قال ابن حجر" :وىذا السند صحيح حسن وىو نص في الحمل الذي ذكرتو فتعين المصير إليو"(.)ٚٙ

وقد شارك البخاري في رواية البينة لدد من األئمة ،منيم :النسائي من طريق سعيد بن لبيد( ،)ٚٚوالدارقطني في السنن

بإسناد البخاري ،ومن طريق حبيب بن أبي ثابت لن بشير بن يسار بو( ،)ٚٛوالبييقي في السنن الكبرى بإسناده ولفظو(.)ٜٚ
رواية البخاري طريق يحيى بن سعيد الذي رجحه مسمم:

أورد البخاري طريق يحيى بن سعيد في موضعين في الصحيح:

األول :في كتاب الجزية في باب الموادلة والمصالحة م المشركين بالمال وغيره واثم من لم ِ
يف بالعيد ،وأورد الحديث

من طريق يحيى بن سعيد ...انطمق لبد اهلل بن سيل .... ،فذىب لبد الرحمن يتكمم ،فقال« :كبر كبر» وىو أحدث القوم،
فسكت فتكمما ،فقال« :تحمفون وتستحقون قاتمكم ،أو صاحبكم» ،قالوا :وكيف نحمف ولم نشيد ولم نر؟ قال« :فتبريكم ييود
بخمسين» ،فقالوا :كيف نأخذ أيمان قوم كفار ،فعقمو النبي  من لنده"(ٓ.)ٛ

وظاىر من الترجمة أن مراد البخاري في ذكر الحديث ىنا ىو االستدالل لمى منيج النبي  في الموادلة والصمح؛

لذلي يك قال العيني" :مطابقت يو لمترجمة تؤخذ من قولو" :وىي يومئذ صمح" وتمام المطابقة تؤخذ من قولي يو" :فعقمو النبي  مي ين
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لنده"؛ ألنو مصالحة م المشركين بالمال"(ٔ.)ٛ
ولم ِ
يأت البخاري بيذه الرواية في كتاب الديات مطمقاً ،واكتفى فقط برواية سعيد بن لبيد ،وىذا يدل لمى أنو ال يحتج

بيا في القسامة لنده.

وأما الموضع الثاني :أيضاً من طريق يحيى بن سعيد ،فقد رواه في كتاب األدب ،باب إكرام الكبير ،ويبدأ األكبر بالك م

والسؤال ،ومحل الشاىد من الحديث " :فبدأ لبد الرحمن ،وكان أصغر القوم ،فقال لو النبي « :كبر الكبر»  -قال يحيى:

يعني :ليمي الك م األكبر  -فتكمموا في أمر صاحبيم ،فقال النبي  " :أتستحقون قتيمكم  -أو قال :صاحبكم  -بأيمان خمسين
منكم .)ٕٛ(...

ومطابقة الترجمة واضحة لمحديث ،والغرض منو تقديم األكبر سناً في الك م ،ولذلك بقية سياق الحديث ال ل قة ليا

بالترجمة وال باالحتجاج ،بالرغم أنو ورد متن الحديث صريحاً بالقسامة لمى المدلي أوالً ،دون ذكر البينة ،وم ذلك لم
يستدل بيا البخاري في كتاب الديات وال باب القسامة واكتفى برواية سعيد بن لبيد بطمب البينة ،وىو مصير منو إلى ترجيح

رواية سعيد لمى يحيى ،بخ ف مذىب مسمم الذي ألل رواية سعيد ورجح رواية يحيى.
ويعمق ابن المنير لمى روايات الحديث في الصحيح كما نقميا لنو ابن حجر ما يمي" :نبو ابن المنير في الحاشية لمى
النكتة في كون البخاري لم يورد في ىذا الباب الطريق الدالة لمى تحميف المدلي وىي مما خالفت فيو القسامة بقية الحقوق،
فقال :مذىب البخاري تضعيف القسامة فميذا صدر الباب باألحاديث الدالة لمى أن اليمين في جانب المدلى لميو ،وأورد
طريق سعيد بن لبيد وىو جار لمى القوالد والزام المدلي البينة ليس من خصوصية القسامة في شيء ،ثم ذكر حديث
القسامة الدال لمى خروجيا لن القوالد بطريق العرض في كتاب الموادلة والجزية ف ار ار من أن يذكرىا ىنا ،فيغمط المستدل
بيا لمى التقاد البخاري ،قال :وىذا اإلخفاء م صحة القصد ليس من قبيل كتمان العمم".
ويرد لميو ابن حجر" :قمت الذي يظير لي أن البخاري ال يضعف القسامة من حيث ىي بل يوافق الشافعي في أنو ال
قود فييا ،ويخالفو في أن الذي يحمف فييا ىو المدلي؛ بل يرى أن الروايات اختمفت في ذلك في قصة األنصار وييود خيبر
فيرد المختمف إلى المتفق لميو من أن اليمين لمى المدلى لميو فمن ثم أورد رواية سعيد بن لبيد في باب القسامة وطريق

يحيى بن سعيد في باب آخر وليس في شيء من ذلك تضعيف أصل القسامة"(ٖ.)ٛ

إن الواضح من صني البخاري لدم االحتجاج بحديث يحيى في القسامة ،وانما احتج بو في مسألة الصمح والموادلة
ومسألة احترام الكبير ،ولو كان يحتج بو في القسامة لرواه في مظانو وىو باب القسامة ،ولكن اختار رواية سعيد بن لبيد
التي لم تذكر القسامة وانما طمب البينة ،وتبناىا في باب القسامة محتجا بيا.
خالصة القول :إن مسمماً نظر إلى الحديث نظرة حديثية نقدية ووصل إلى أن سعيدا خالف الرواة الثقات واألحفظ

منو ،فما كان منو بالتمييز إال ألل الحديث ،وحيث رواه في الصحيح حذف متن الحديث المعمول ،واكتفى بجزء من المتن
اتفق فيو سعيد م غيره من الرواة.
بينما النظر الفقيي لند البخاري كان حاض ار في نقد الحديث ،فخالف مسمماً في نقده ،وتبنى رواية سعيد بناء لمى

أنيا األرجح فقييا ،وال يرى أنيا معمولة ألنو احتج بيا في مظانيا ،بل أتى بشواىد ليا توافق إثبات البينة ،بينما اكتفى بذكر
رواية يحيى في موضعين ال ل قة ليما بالقسامة حيث األصل أن يروييما فييا.
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األحاديث املعلولة يف التنييز والواردة يف الصحيحني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خامتة:
ال شك إن دراسة جزئية تتألف من خمسة أحاديث من آالف األحاديث في الصحيحين إضافة إلى كتاب التمييز؛ تعطي

نتائج دقيقة ،وخصوصاً تم رصدىا بشكل دقيق ولميق في كتب الحديث والعمل؛ لمعرفة غرض مسمم في تكرار ىذه األحاديث
المعمولة في صحيحو ضمن دراسة تطبيقية تحميمية ،وقد أثمرت بالنتائج اْلتية:

-

-

بعد االستقراء التام وجدت خمسة أحاديث ألميا مسمم في التمييز ثم رواىا في الصحيح ،ث ثة منيا شاركو فييا البخاري.
جمي األحاديث الخمسة المعمولة ليا أصل في صحيح مسمم من طريق آخر غير معمول ،وىو المعتمد لميو لنده.

-

لم يكرر مسمم األحاديث في الصحيح بعد تعميميا في التمييز من باب السيو أو الخطأ ،وانما كان قاصداً ذلك ،ضمن

-

روى مسمم حديثين في التمييز وكررىا في الصحيح سنداً ومتناً م لمتيا ،وكان الغرض من ذلك ،إما لكون العمة غير

منيجية خاصة.

مؤثرة وخصوصاً إذا كانت تقديماً وتأخي اًر بالمفظ ،أو ألنو أراد من الحديث لفظاً غير المعمول ،لذلك يستدل بو في مقام
غير االحتجاج بالمفظ المعمول ،فمث المفظ المعمول يتعمق بالطيارة ،ورواه في كتاب ص ة الميل ل ستدالل بو لمى
قيام الميل ،ولم يروه مطمقاً في كتاب الطيارة.

-

لذلك من قرائن التعميل لند مسمم والبخاري؛ أن يرويا الحديث في غير مظانو ،فعند ذلك ال يعد حجة لند الشيخين،

-

روى مسمم ث ثة أحاديث ألميا في التمييز وذكرىا في الصحيح م حذف العمة منيا أو سياق السند فقط دون المتن،

-

لذلك لندما يكون أصل الحديث صحيحا ،فإن مسمماً يكتفي بذكر السند دون المتن المعمول ،ولكن قد يسوق جزءا من

-

لم تكن ىناك منيجية في ترتيب ىذه األحاديث المعمولة في الصحيح ،مرة تأتي في صدارة الباب ،وأخرى في وسط

-

التقى البخاري ومسمم في تعميل األحاديث األربعة ،واختمفا في حديث واحد حيث نص مسمم في تعميمو صراحة بالتمييز،

-

-

وان كان في الصحيحين؛ لذلك يجب مرالاة سياق الحديث في الصحيحين وطريقة إيراده.
وفي ىذه الحالة يكون لمحديث طرق أخرى غير الطريق المعمولة ،وااللتماد لمييا.
المتن غير المعمول لفائدة متنية.

الروايات أو آخرىا ،وليس ىناك منيج مطرد.

وساق سنده فقط في الصحيح ،بينما استدل بو البخاري بالرواية المعمولة كأصل في الصحيح ،وذكر الرواية الصحيحة
لند مسمم في غير مظانيا في صحيحو.

إن البحث يؤكد لمى اجتيادية التصحيح لند المحدثين ،فما رآه مسمم لمة رآه البخاري راجحا.

إن أحد أسباب اخت ف مسمم والبخاري في تصحيح األحاديث اخت ف الرؤية ،فإن إل ل مسمم لمحديث كان ضمن
رؤية حديثية صرفة لمخالفة الراوي من ىو أحفظ منو ،بينما كانت رؤية البخاري أقرب لمرؤية الفقيية التي ساغيا في
ضوء أدلة أخرى لرضيا في الترجمة.

لذا أوصي باالىتمام في دراسة جزئيات تطبيقية ذات محددات لممية ومنيجية لموصول إلى نتائج مثمرة ،تسالد في فيم
منيج المحدثين وقراءتو.

اهلوامش:
(ٔ) مسمم بن الحج ياج ،التمييز ممحق مع منهج النقـــد عند المحدثين تاريخـ ونشأته ،تأليف وتحقيق :محمد مصطفى األلظم يي،
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(ٓٔٗٔىئٜٜٓ/م) ،مكتبة الكوثر لمنشر ،طٖ ،ص.ٜٔ٘
(ٕ) مسمم ،التمييز ،صٖ.ٔٚ
(ٖ) مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري (تٕٔٙىي) ،المسند الصحيح ،مكتبة اإلمام مسمم لمنشر والتوزي ٖٔٗٙ ،ىيٕٓٔ٘/م،
(طٔ) ،كتاب اإليمان ،باب قول النبي  بني اإلس م لمى خمس ،حديث رقم (.)ٔٙ

(ٗ) أبو لوانة اإلسفراييني ،يعقوب بن إسحاق (ٖٔٙىي) ،المسند الصحيح المخرج عمى صحيح مسمم ،إخراج فريق من الباحثين،

المممكة العربية السعودية ،الجامعة اإلس ميةٖٔٗ٘ ،ىيٕٓٔٗ/م( ،طٔ) ،كتاب اإليمان ،باب بيان صفة اإلس م وشرائعو ولدد
الصموات المفروضة ،حديث رقم (ٗٔ).

(٘) أبو نعيم األصبياني (ٖٓٗىي) ،المسند المستخرج عمى صحيح اإلمام مسمم ،تحقيق :محمد الشافعي ،بيروت ،دار الكتب العممية،
ٔٗٔٚىئٜٜٙ/م( ،طٔ) ،كتاب اإليمان ،باب بني اإلس م لمى خمس ،حديث رقم (.)ٜٛ

( )ٙالبييقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين (ٗ٘ٛىي) ،السنن الكبرى ،مجمس دائرة المعارف النظامية الكائنة في اليند ببمدة حيدر آباد،
ٖٗٗٔىي( ،طٔ) ،كتاب الصيام ،باب :فرض صوم شير رمضان ،حديث رقم (ٗٗٔ.)ٛ

( )ٚأحمد بن حنبل ،أبو لبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ى ل بن أسد الشيباني (ٕٔٗىي) ،مسند أحمد بن حنبل ،تحقيق أبو
المعاطي النوري ،لالم الكتب ،بيروتٜٔٗٔ ،ىئٜٜٛ/م( ،طٔ) حديث رقم (ٕٕٓ.)ٜٔ

( )ٛيحيى بن شرف أبو زكريا الحزامي النووي (ٙٚٙىي) ،المنهاج شرح صحيح مسمم بن الحجاج ،تحقيق :الشيخ خميل مأمون
شيحا ،لبنان ،بيروت ،دار المعرفةٔٗٔٛ ،ىئٜٜٚ/م( ،طٗ) جٔ ،صٖٓٔ–ٖٔٔ.

( )ٜانظر :النووي ،شرح مسمم ،جٔ ،صٖٓٔ.ٖٔٔ-
(ٓٔ) مسمم ،التمييز ،صٔ.ٔٛ
(ٔٔ) مسند أحمد ،مسند لائشة ،حديث رقم (.)ٕٜٜٗٚ
(ٕٔ) أبو داود ،سميمان بن األشعث (ٕ٘ٚىي) ،السنن ،كتاب الطيارة ،باب في الجنب يؤخر الغسل ،تحقيق :محمد محيي الدين
لبد الحميد ،المكتبة العصرية ،بيروت ،حديث رقم (.)ٕٕٛ

(ٖٔ) الترمذي ،محمد بن ليسى ،الجامع (السنن) ،أبواب الطيارة ،باب في الجنب ينام قبل أن يغتسل ،دار ابن الجوزي ،مصر،
ٕٖٗٔىيٕٓٔٔ/م( ،طٔ) ،حديث رقم (.)ٔٔٛ

(ٗٔ) ابن ماجو ،محمد بن يزيد القزويني ،السنن ،كتاب الطيارة ،باب في الجنب ينام كييئتو ال يمس ماء ،تحقيق :محمد فؤاد لبد
الباقي ،دار إحياء الكتب العربية ،حديث رقم (ٔ.)٘ٛ

(٘ٔ) البييقي ،السنن الكبرى ،باب :ذكر الخبر الذي ورد في الجنب الذي ينام وال يمس ماء ،حديث رقم (ٗٔٓٔ).
( )ٔٙسنن أبي داود ،كتاب الطيارة ،باب في الجنب يؤخر الغسل ،حديث رقم (.)ٕٕٛ
( )ٔٚسنن الترمذي ،كتاب الطيارة ،باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل حديث رقم (.)ٔٔٛ
( )ٔٛابن أبي حاتم ،لبد الرحمن بن محمد (ٖٕٚىي) ،عمل الحديث ،تحقيق :د .رفعت فوزي لبد المطمب ورفيقو ،مكتبة الخانجي،
القاىرةٖٔٗٓ ،هٕٜٓٓ-م( ،طٔ) ،كتاب الطيارة ،جٔ ،ص.ٕٜٔ-ٕٔٛ

( )ٜٔالبييقي ،السنن الكبرى ،حديث رقم (ٔٔٓٔ).
(ٕٓ) النووي ،شرح مسمم ،جٖ ،ص.ٕٜٓ–ٕٓٛ
(ٕٔ) ابن الممقن ،سراج الدين أبو حفص لمر بن لمي (ت ٗٓٛىي)ي ،البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح
الكبير ،تحقيق :مصطفى أبو الغيط ولبد اهلل بن سميمان وياسر بن كمال ،دار اليجرة لمنشر والتوزي  ،الرياضٕٔٗ٘ ،ىي/
ٕٗٓٓم( ،طٔ) ،جٕ ،ص.٘ٙٛ
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(ٕٕ) ابن حجر العسق ني ،شياب الدين أبو الفضل ،أحمد بن لمي بن محمد بن محمد الكناني العسق ني (ٕ٘ٛىي) ،فتح الباري بشرح
صحيح البخاري ،تحقيق :لبد العزيز بن باز ،ترقيم :فؤاد لبد الباقي ،القاىرة ،دار الحديثٕٔٗٗ ،ىيٕٓٓٗ/م ،جٖ ،ص.ٖٜ

(ٖٕ) صحيح مسمم ،كتاب ص ة المسافرين ،باب ص ة الميل ولدد ركعات النبي  ،...حديث رقم (.)ٖٜٚ
(ٕٗ) صحيح مسمم ،كتاب الحيض ،باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء لو ،حديث رقم (ٖ٘ٓ.)ٖٓٚ-
(ٕ٘) يقول صاحبا كتاب مناىج المحدثين" :التزم مسمم بتكرار الحديث في موض واحد في صحيحو حتى لو كان الحديث مشتم ً
لمى أكثر من حكم فقيي فإنو يذكره في ألصق المواض بو وال يكرره في موض آخر ،ولم يخرج لن ىذه القالدة إال ناد اًر".
أمين القضاة ولامر صبري ،دراسات في مناهج المحدثين ،جيينة لمنشر ،لمان ،ص٘.ٜ

( )ٕٙالبخاري ،محمد بن إسماليل (ٕ٘ٙىي) ،الجامع الصحيح المسند من حديث رسول اهلل  وسننه وأيامه ،دار السمف
الصالح ،مصرٖٔٗٙ ،ىيٕٓٔ٘-م( ،طٔ) ،كتاب التيجد ،باب من نام أول الميل وأحيا آخره ،حديث رقم (.)ٔٔٗٙ

( )ٕٚابن حجر ،فتح الباري ،جٖ ،ص.ٖٜ
( )ٕٛصحيح البخاري ،كتاب الغسل ،حديث رقم (.)ٕٛٛ-ٕٛٙ

ِ
ون" وترجمة بابو :البول في الماء
ون السَّابِقُ َ
( )ٕٜابن حجر ،فتح الباري ،جٔ ،صٔٔٗ ،والحديث قول النبي "َ :ن ْح ُن اْلخ ُر َ
الدائم ،فميس بين الترجمة وحديث الباب مناسبة كما صرح ابن حجر وغيره.
(ٖٓ) ابن حجر ،فتح الباري ،جٖ ،ص.ٖٜ
(ٖٔ) ابن حجر ،فتح الباري ،جٕ ،ص.ٔٔٛ
(ٕٖ) البييقي ،السنن الكبرى ،جٕ ،صٕ.ٜٚ
(ٖٖ) الزيمعي ،جمال الدين أبو محمد لبد اهلل بن يوسف (ٕٚٙىي) ،نصب الراية ألحاديث الهداية ،تحقيق :محمد لوامة ،الناشر:
مؤسسة الريان لمطبالة والنشر ،بيروت  -لبنانٔٗٔٛ( ،ىئٜٜٚ/م) ،طٔ ،جٕ ،صٕٓٓ.

(ٖٗ) صحيح مسمم ،كتاب المساجد ومواض الص ة ،باب استحباب إتيان الص ة بوقار وسكينة ،حديث رقم (ٕٓ.)ٙ
(ٖ٘) النووي ،شرح مسمم ،ج٘ ،صٓٓٔ.
( )ٖٙصحيح البخاري ،كتاب اْلذان ،باب قول الرجل فاتننا الص ة ،حديث رقم (ٖ٘.)ٙ
( )ٖٚابن حجر ،فتح الباري ،جٕ ،ص.ٔٔٛ
( )ٖٛابن حجر ،فتح الباري ،جٕ ،ص.ٜٔٔ
( )ٖٜالزيمعي ،نصب الراية ،جٕ ،صٕٔٓ.
(ٓٗ) الدارقطني ،أبو الحسن لمي بن لمر بن أحمد بن ميدي (ٖ٘ٛىي) ،العمل الواردة في األحاديث النبوية ،دار طيبة ،الرياض،
٘ٓٗٔىئٜٛ٘/م( ،طٔ) ،جٓٔ ،ص.ٕٛ

(ٔٗ) مسمم ،التمييز ،صٕٕٔ.
(ٕٗ) مسمم ،التمييز ،صٕٗٔ.
(ٖٗ) مسمم ،التمييز ،صٕٗٔ.
(ٗٗ) صحيح البخاري ،كتاب الحج ،باب ذات لرق ألىل العراق ،حديث رقم (ٖٔ٘ٔ).
(٘ٗ) مسمم ،التمييز ،صٕ٘ٔ.
( )ٗٙصحيح مسمم ،كتاب الحج ،باب مواقيت الحج والعمرة ،جٕ ،صٔ.ٕٙ
( )ٗٚالنووي ،شرح مسمم ،ج ،ٛصٕٖٔ.
( )ٗٛالنووي ،شرح مسمم ،ج  ،ٛصٕٕٖ.
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( )ٜٗابن خزيمة ،أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السممي النيسابوري ،صحيح ابن خزيمة ،تحقيق :د .محمد مصطفى األلظمي،
المكتب اإلس مي ،بيروتٖٜٔٓ ،ىي ٜٔٚٓ/م ،باب ذكر ميقات أىل العراق إن ثبت الخبر مسنداً ،حديث رقم (ٕ.)ٕٜ٘

(ٓ٘) عمل الدارقطني ،جٖٔ ،صٗ.ٚ
(ٔ٘) فتح الباري ،جٖ ،صٓ.ٖٜ

(ٕ٘) البييقي ،السنن الكبرى ،ج٘ ،ص.ٕٚ
(ٖ٘) المصدر السابق ،ج٘ ،ص.ٕٚ
(ٗ٘) النووي ،شرح مسمم ،ج ،ٛص.ٖٕٙ
(٘٘) فتح الباري ،جٖ ،صٓ.ٖٜ
( )٘ٙمقدمة صحيح مسمم ،صٖ.
( )٘ٚمقدمة صحيح مسمم ،صٕ.
( )٘ٛالقسامة :ىي األيمان تقسم لمى أولياء القتيل إذا ادلوا الدم أو لمى المدلى لمييم الدم وخص القسم لمى الدم بمفظ القسامة.
ابن حجر ،فتح الباري ،جٕٔ ،صٖ.ٕٙ

( )ٜ٘مسمم ،التمييز ،صٔ.ٜٔ
(ٓ )ٙنفس المرجع ،صٔ.ٜٔ
(ٔ )ٙنفس المرجع ،صٕ.ٜٔ
(ٕ )ٙنفس المرجع ،صٕ.ٜٔ
(ٖ )ٙالنووي ،شرح مسمم ،جٔٔ ،صٖٗٔ.
(ٗ )ٙصحيح مسمم ،كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ،باب القسامة ،حديث رقم (.)ٜٔٙٙ
(٘ )ٙصحيح مسمم ،نفس الكتاب والباب ورقم الحديث.
( )ٙٙالبييقي ،السنن الكبرى ،ج ،ٛصٕٓٔ ،حديث رقم (٘.)ٔٙٛٚ
( )ٙٚصحيح مسمم ،نفس الكتاب والباب ،حديث رقم (ٓ.)ٔٙٚ
( )ٙٛوقد نص لمى ذلك الدكتور نور الدين لتر ،انظر :نور الدين لتر ،اإلمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين،
مطبعة لجنة التأليف والنشر والترجمةٖٜٔٓ ،ىئٜٚٓ/م( ،طٔ) ،ص.ٜٛ

( )ٜٙصحيح البخاري ،كتاب الديات ،باب القسامة ،حديث رقم (.)ٜٙٛٛ
(ٓ )ٚرواه البخاري موصوالً في لدة مواض في الصحيح منيا كتاب الرىن ،باب إذا اختمف الراىن والمرتين ،حديث رقم (ٕ٘ٔ٘).
(ٔ )ٚابن حجر ،فتح الباري ،جٕٔ ،صٖ.ٕٙ
(ٕ )ٚالنووي ،شرح مسمم ،جٔٔ ،صٖٗٔ.
(ٖ )ٚابن حجر ،فتح الباري ،ج ٕٔ ،ص.ٕٙٚ
(ٗ )ٚنفس المصدر ،جٕٔ ،ص.ٕٙٚ
(٘ )ٚالنسائي ،أبو لبد الرحمن أحمد بن شعيب بن لمي الخراساني (ٖٖٓىي) ،المجتبى من السنن ،تحقيق :لبد الفتاح أبو غدة،

مكتب المطبولات اإلس مية ،حمبٔٗٓٙ ،ىئٜٛٙ/م( ،طٕ) ،كتاب القسامة ،باب ذكر اخت ف ألفاظ الناقمين لخبر سيل
فيو ،حديث رقم (ٕٓ.)ٗٚ

( )ٚٙابن حجر ،فتح الباري ،جٕٔ ،ص.ٕٙٚ
( )ٚٚسنن النسائي ،نفس الكتاب والباب ،حديث رقم (.)ٜٗٚٔ
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( )ٚٛالدارقطني ،أبو الحسن لمي بن لمر (ٖ٘ٛىي) ،السنن ،كتاب الحدود والديات وغيره ،تحقيق :شعيب األرنؤوط ورفاقو ،مؤسسة
الرسالة ،بيروتٕٔٗٗ ،ىيٕٓٓٗ/م( ،طٔ) ،حديث رقم (.)ٖٔٛٚ

( )ٜٚالبييقي ،السنن الكبرى ،كتاب القسامة ،باب أصل القسامة والبداية فييا ،...حديث رقم (٘.)ٔٙٛٚ
(ٓ )ٛصحيح البخاري ،كتاب الجزية ،باب الموادلة والمصالحة ،حديث رقم (ٖ.)ٖٔٚ

(ٔ )ٛالعيني ،أبو محمد محمود بن أحمد (٘٘ٛه) ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ج٘ٔ،
ص٘.ٜ

(ٕ )ٛصحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب إكرام الكبير ،حديث رقم (ٕٗٔ.)ٙ
(ٖ )ٛابن حجر ،فتح الباري ،جٕٔ ،صٖ.ٕٚ
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